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Abstract: We consider introducing logic minimization techniques into rough set theory. Computational
complexity of calculating all relative reducts is NP-hard and therefore some heuristic methods are needed
for real-time calculation of decision rules from huge size data. Logic minimization is a useful heuristic



















合であり，C \D = ;とする．V は各属性 a 2 (C [D)
の値の集合，½ : U £ (C [D) ! V は対象 xの属性 a
での値 ½(x; a) 2 V を表す関数である.
決定表の例を表 1 に示す．表 1 は議論の対象とな
る要素の集合 U = fx1; ¢ ¢ ¢ ; x6g, 条件属性集合 C =
fc1; ¢ ¢ ¢ ; c4g，決定属性集合 D = fdgなどで構成され
る．½(xi; d) = yesとなる要素の集合を決定クラスDyes
とすると，決定クラスDyes = fx4; x5; x6gが得られる．
同様に，Dno = fx1; x2; x3gも得られる．
各決定クラス Di に対して，識別不能関係 RA によ
る下近似 A(Di) を以下の通り定義する:
表 1: 決定表の例
U c1 c2 c3 c4 d
x1 1 0 0 0 no
x2 0 0 0 1 no
x3 0 1 1 0 no
x4 1 1 0 0 yes
x5 1 0 0 1 yes
x6 0 1 0 1 yes
A(Di) = fx 2 U j [x]A µ Dig;




対縮約を，すべての決定クラスDi (i = 1; ¢ ¢ ¢ ;m)に対
して以下の 2条件を満たす条件属性の部分集合A µ C
として定義する:
1. A(Di) = C(Di), 2. B(Di) 6= C(Di); 8B ½ A,






ことができる．例えば，相対縮約 fc1; c2; c4gを用いる
と，決定クラスDyes = fx4; x5; x6gに関する以下の 3
個の決定ルールが得られる．
(1) (c1 = 1) ^ (c2 = 0) ^ (c4 = 1)! (d = yes),
(2) (c1 = 1) ^ (c2 = 1) ^ (c4 = 0)! (d = yes),
(3) (c1 = 0) ^ (c2 = 1) ^ (c4 = 1)! (d = yes).






(4) (c1 = 1) ^ (c4 = 1)! (d = yes),
(5) (c2 = 1) ^ (c3 = 0)! (d = yes),
(6) (c1 = 1) ^ (c2 = 1)! (d = yes),


















し，例えば左下の \1001"は (c1 = 1)^(c2 = 0)^(c3 =
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